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Résumé 
La libéralisation de la fili è re riz à Madagascar est à l'origine d'une profonde restructuration 
de la partie aval de la filière, qui se caractérise par l'affaiblissement de certains opérateurs 
et l'apparition ou le renforcement de nouveaux acteurs et sous-filières bénéficiant du 
développement d 'un marché plus concurrentie l. La compétitivité des sous-filières riz est 
analysée ici dans le contexte de l'approvisionnement d 'Antananarivo, capitale de Mada-
gascar. Elle repose sur les fa cteurs de prix, de distance, de saisonnalité et de qualité. La 
riziculture périurbaine d 'Antananarivo se positionne très favorablement en rennes de 
compétitivité, ses perspectives de développement é tant cepe ndant fortement dépendan-
tes de l'amélioration de la qualité du riz ainsi que des choix politiques en matière 
d 'aménagement du territoire. L'article rnonu·e le lien entre économie libéralisée et 
contribution de l'agriculture périurbaine et des filières courtes à l'approvisionnement des 
villes . 
Mots clés : Systèmes agraires ; Productions végétales ; Economie et développement rural. 
Summary 
Urban rice growing assets and prospects in Antananarivo (Madagascar) 
Grown in Madagascar for centuries, rice is firmly rooted in the Malagasy culture and in 
people 's social relations. It bas been the foundation of the power of the Merina kingdom 
and its rulers, who built the region's water control infrastructures. Rice is the island's first 
production , with a yearly paddy production of 2.5 million tons, followed by cassava and 
corn. Rice culture represents 12% of the national GDP and 43% of the agricultural GDP. 
Ten (out of 15) millions of people are involved in rice production and marketing. Rice 
sector performances represent important stakes for the counuy 's food security and fight 
against poverty. However, rice yield is stagnating to a very low level, 2t per hectare , and 
population increases more rapidly chan production , respectively +2.8% and +l .2% per 
year over the last 30 years. Neither the State's supervision of the rice sector's organization 
and running in order to protect consumers nor the liberalization of the sector under 
structural adjusunent aiming at encouraging fa rmers have succeeded to increase rice offer 
on the market. In both cases the sanction was unprecedented importation increases. Poor 
integration of fa rmers in the market, their geographical isolation, as well as the 
oligopolitical situation of the sectors' supporting party, have precluded increases of the 
price of rice in rural areas . The inverse situation has occurred in urban areas, as illustrated 
by the supplying of Antananarivo. Rice market in Madagascar is small : around 700,000 t, 
i .e. a third of the island's consumption. Given the importance of the count1y 's auto-
consumption and size, Antananarivo is the largest Malagasy ma rket of rice and other 
staple goods. Supplying Antananarivo plays a strategic role in the country's resources 
management and resources allocation. This market represents 174,000 t of rice per year, 
109,000 tin strictly urban areas and 65,000 tin suburban areas . Supplies for Antananarivo 
are mainly imported , from China and Pakistan, but also from tl1e Alaotra Lake and tl1e 
suburban production. 13.8% of the consumed quantities of rice in Antananarivo, that is 
24,000 t, do not u·ansit through the market, but are from suburban or close rural areas, 
namely from sharecroppers or fa mily donations. The local overproduction supplying tl1e 
market is marginal altl10ugh it may go up to 15,000 t du ring successful years and adds itself 
to the production sold by producing households in Antananarivo, who buy rice at local 
markets during tl1e hung1y season . Thus, local production can sometimes meet up to 33% 
of the needs of Antananarivo and the surrounding communities. The liberalization of the 
rice sector has enta iled a deep resu·ucturing of the sector's supporting party, which 
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particularly occurs nea r urban markets such as Antananarivo, and characterized by the 
weakening of some op rators and the appea rance or the re info rcement of new actors and 
sub-sectors profiting from the development of mo re competitive markets. Trad itional 
marketing network managed from o ne end to another by important rice traders has 
wea kened, compared to the development of new marketing net\vorks and the wea lth 
accumulation centres. In these sectors stirnu lated by the capita l's market, operators are 
nurnerous, small o r specialized, and work for the ir own account ù1rough individual 
strategies and re lationships, and by keeping themselves informed of ù1e market statt1s in 
o rder to limit costs and adjust sa les price. Our study demonstrates ùiat rice consumption in 
Antananarivo va ries accord ing to its price. Price flu ctuatio ns a re essemially due to harvesL 
periodicity and to the speculative character of some actors. The market is well supplied 
during the harvests and collects period extending from April to August in several 
produci ng areas, such as ù1e Highlands and Alaotra Lake. Decemb r is also a month of 
abundance ; it corresponds wiù1 the first season ha,vest and the reduction in stocks by 
several operators since market prices in Antananarivo begin to be more attractive. March , 
during which hunger period is ve,y hard and stocks a re ve1y low before ù1e beginni ng of 
first harvests, is the most critica l phas . Almost half of ù1e irnported rice intended for ù1e 
Capita l is sold during Februa,y-March-April . According to ù1e price comparison of the 
main natio nal rice types competing in the market of Antananarivo, the secto r's competiti-
veness clepends mainly o n Ùle procluct's reta il prices, the dista nce between the rice fields 
and ù1e market places, and Ùle ha1vests seasonality and Ùle product's qualiLy. Suburban 
rice culture in Antananarivo is highly competitive. The irrigatecl pla in of BeLsimitatatra, 
where the majority of the Ca pital's first season (vary aloba) rice is produced, profits from 
water control and higher yields compared to ù1e malagasy average, shows a high 
competitiveness for the vaiy aloba of the plain of Betsimitatra. Such paddy harvested 
before ù1e rainy eason , purchased from farmers at high prices, husked locall y and resold 
ac higher prices du ring hung,y season without any où1er cost ù1an me cost of d1ying of ù1e 
paddy, leaves substantia l revenue to va rious actors of Ùle suburban sector and competes 
wiù1 the makalioka from large rice fields of the Alaotra Lake, wh ich is sold during ù1e 
same period. However, ù1e makalioka, wiù1 becter quality, can covet high prices in ù1e 
market. On the contra ry, suburban rice !oses its competitive advantage compared to the 
rice mainly in1portecl by important rice traders, w hich is available ù1roughout Ùle year ac 
low prices, given ù1e international rate and the inefficiency of the custom cont:rols (about 
half of ù1e imported rice flow cloes not pay import taxes). However, simulating a more 
strict application of import taxes shou ld make L.he second season producc in Antananarivo 
more price-competitive. However, imported rice, wiù1 easy acquisition and non-
traditional but better quality, and reacly for consumptio n, can be preferred by Malaga y 
consumers if ù1e price difference is not more signifi cant. However suburban rice culture 
has two major constra ints threa tening its operation that can hamper its blossoming, i.e. 
embanking of rice fi elds to allow ù1e city extension, and low quality of marketed rice. 
Urban and industrial clevelopment competes seriously w ith the te rrito rial hold of rice 
fi e lds. Rice fie ld embanking for building constructions limit clirectly ù1e agricultura l fie ld . 
Besicles , ù1e i11crease of informai housing and the industrial mu ltiplication, some of which 
are highl y polluting, increases industria l dumping and urban wastes into the water, 
namely into agricultura l water, and deteriorates hea lù1 conditions and the qua lity of 
cultivated rice. Suburban rice also suffers from consumers' unclerrating compared to 
inte rmediate quality rice thanks to ù1e irnprovement of ù1e ciLy inhabitants' purchas ing 
power. The plain of Antananarivo produces o rdinary rice ù1at cannot compare wiù1 
imported rice in terms of healthiness, soaking capacity at cooking and presentation; 
alù1ough ù1e national preference ofte n fa lls on local products, which are equ ally avai lable 
and priced. Suburban rice sector maintenance and cleve lopment depend largely on 
compliance to strict customs regulations, as well as ù1at of the area intended for 
agriculture under ù1e development plans of the city of Antananarivo and ù1 e improvement 
of ù1e quality of products to be proposed to consumers. Despite ù1e ir economical 
performance, suburban rice cu lture sectors cannot meet the neecls o f ù1e Antananarivo 
inhabitants for large quantities. Other loca l or international sources of supply remain 
indispensable fo r Madagascar in additio n co their contribution in supplying the Capita l. 
Key words: Fanning Systems; Vegetal Productions; Economy and Rural Developmenl. 
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« Va1y vokatr'Ibetsimitatatra, ka na tom-
pony na tsy tompony samy mitazana 
avokoa ,, 
Le riz mûr du Betsimitatatra : propriétai-
res ou non, tout le monde peut le voir. 
Le riz, denrée 
économique, sociale 
et politique 
Cultivé à Madagascar depuis des siècles, 
le riz est profondément ancré dans la 
culture et les rappons sociaux des habi-
tants : plus de 70 proverbes montrent 
l'importance du riz dans la vie quoti-
clienne des Malgaches [1] . Il a contri bué à 
asseoir la puissance du royaume Merina 
et de ses différents souverains, grands 
bâtisseur des infrastructures de maîtrise 
de l'eau, depuis le début d u XVIe siècle 
jusqu 'au début du XIX" siècle [2]. Rakoto-
malala et al. montrent de qu elle façon ces 
personnages roya ux ont récupéré les ima-
ges du riz pour renforcer leur pouvoir 
politique , en associant le riz, d'une_ part, 
avec Dieu et, d 'autre pait, avec le roi [3]. 
Cette céréale est de loin la première pro-
duction agricole de l'île avec environ 
2,5 millions de tonnes de paddy (ou riz 
non cléconiqué) ou 1,7 million de tonnes 
de riz décortiqué , avant le manioc et le 
maïs. En 1999, la filière riz représentait 
12 % du produit intérieur brut (PIB) natio-
nal et 43 % du PIB agricole et la produc-
tion rizicole concernait environ 10 mil-
lions de personnes sur une population de 
15 mi.liions d 'habitants [4]. Cette popula-
tion étant l'une des plus pauvres du 
monde 1, les perfo rmances de la filière riz 
sont un enjeu de poids po ur l'alimenta-
tion et la lutte contre la pauvreté des 
Malgaches [5]. Pounant, les rendements 
moyens stagnant à un niveau très bas de 
2 t/ ha, la production augmente moins vite 
que la population: respectivement 1,2 et 
2 8 % l'an sur les 30 dernières années [6], 
e~traînant mécaniquement la diminu tion 
des disponibilités de riz national par habi-
tant (150 kg en 1980, 114 kg en 1999) et 
l'augmentation des importations pour un 
pays jadis exportateur de riz (plus de 
300 000 tonnes impo1tées en 2002). Face 
à ce défi cit chronique, les questions po-
sées sont celles du type de riziculture , du 
1 Environ 60 % vit en deçà du seuil de pau-
vreté de 1 dollar US par jour. 
mode d 'organisation de la fil ière et des 
incitations publiques les mieux à même 
de satisfaire globalement l'une des plus 
fortes consommations par habitant du 
monde et, en paiticulier, de nourrir les 
villes et notamment la plus peuplée d 'en-
tre elles, Antananarivo, la capitale. L'agri-
culture périurbaine et les filières cou1tes 
d 'approvisionnement, clans un contexte 
d'économie libéralisée, présentent de 
forts atouts pour jouer un rôle significatif 
face à ce défi . 
Dans un premier temps, nous montrerons 
l'enjeu que représente Antananarivo pour 
le marché du riz à Madagascar et nous 
estimerons la place du périurbain clans 
l'approvisionnement de cette ville . Puis 
nous analyserons les effets de la politique 
de libéralisation économique sur l'organi-
sation et la compétitivité des filières rizi-
coles en mettant l'accent sur la différence 
entre' milieux ruraux et urbains. Enfin, 
nous identifierons les avantages en ter-
mes de compétitivité et les contraintes au 
développement des filières rizicoles 
périurbaines pour l'approvisionnement 
de la capitale . 
Cet article repose sur la documentation 
existante et sur un travail de recherche 
réalisé en 2002. Les données existantes 
sont surtout issues de l'analyse ap profon-
die de la filière riz UPDR/FAO, du suivi 
hebdomadaire des prix du riz sur les 
marchés d 'Antananarivo pa r !'Unité des 
politiques de développement rural du 
ministère de ['Agriculture malgache 
(UPDR), des enquêtes de consommation 
Instat/Maclio, des enquêtes de commer-
cialisation Ifpri et de divers ouvrages et 
rapports qui figurent en références à la fin 
de l'article. Le travail de recherche a com-
porté plusieurs enquêtes quantitatives_ et 
qualitati ves, auprès d 'agents de la fihere 
riz, a llant des producteurs aux consom-
mateurs, sur les grands marchés et dans 
des sites ciblés de la ville d 'Antananarivo 
(communes périurbaines, quartiers 
populaires, qua,tiers aisés, qua,tiers inter-
médiaires) (carte 1), ainsi que dans la 
région du lac A.laotra , source importante 
d 'approvisionnement de la capitale . 
L'échantillon était constitué de 306 indivi-
dus répa1tis de la manière suivante : 
146 consommateurs, 65 détaillants, 35 gros-
sistes 31 collecteurs, 18 riziers et 11 clé-
co,tiqueurs. Les enquêtes se sont dérou-
lées entre janvier et juin 2002. L'enquête 
consommation repose sur un seul pas-
age, les données sont déclarative et ne 
correspondent pas à des nivea ux de 
consommation constatés. Plus que garant 
de la représentativité statistique , l'échan-
tillon a été constitué de façon à percevoir 
la diversité des situations et des compor-
tements des acteurs. Les réponses, vali-
dées et complétées avec d'autres don-
nées ont contribué à l'estimation du 
nive;u de consommation sur Antanana-
rivo et des flux de riz. 
Les données et résultats issus de ce travail 
seront identifiés sous l'appellation 
, étude ,, clans la suite de cet article [7]. 
Approvisionnement 
en riz d' Antananarivo 
Antananarivo, 
principal marché national 
L'économie rizicole à Madagascar se ca-
ractérise par un fo rt taux d 'autoconsom-
mation. En 1999, sur 2,7 millions de ton-
nes de paddy produites dans le pays, 
1,6 million de tonnes, soit 62 %, étaient 
réservées à l'autoconsommation. Le 
volume annuel de riz national commer-
cialisé a été, cette année-là, de 
523 000 tonnes auxquelles se sont rajou-
tées 186 000 tonnes d 'importations. Ainsi 
le marché du riz représente environ 
700 000 tonnes , soit environ un tiers du 
volume de riz consonm1é dans l'île . 
La ville d 'Antananarivo, du fait de sa taille 
et de l'importance de l'autoconsonuna-
tion dans le pays, s' impose conune le plus 
important marché malgache du riz et des 
autres produits de première nécessité. 
Son approvisionnement joue un rôle stra-
tégique dans la gestion des ressources du 
pays et dans leur affectation. Si des ~er-
turbations viennent troubler le fonction-
nement de la filière riz (augmentation du 
prix du carburant, état des routes, aléa 
climatique ... ) , limitant ainsi l'approvision-
nement intérieur de la capitale , les impor-
tations augmentent et occasionnent de 
sérieux déséquilibres ruraux. 
Selon l'étude réa lisée par l'Instat à pa,tir 
du recensement général de la population 
de 1993, la population tota le cl 'Anta~ana-
rivo était estin1ée à 1 403 000 habitants 
pour l'année 2001, soit 903 000 habitants 
en intra muras (communauté urbaine 
d'Antananarivo) et environ 500 000 habi-
tants dans la zone péri.urbaine. L'étude 
montre que la population des communes 
limitrophes consomme plus de riz que la 
population stl"ictement urbaine : 130 kg/ 
hab./an conu·e un peu plus de 120 kg 
pour les citadins cl'Antananarivo. Cette 
population péri.urbaine a des caractéristi-
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Carte 1. Loca lisation de la zone d'étude (sou rce : Cirad à pa rti r de carte FTM). 
La ca rte représente la zone périurbaine étudiée, soit la communauté urbaine d'Antananarivo et les co mmunes péri phéri -
ques entretenant des liens étroit avec elle, du point de vue des échanges en main-d'œuvre ou en produits agricoles. Les 
zones ri zicoles ainsi qu e les marchés, les qu artiers d' Antananarivo et communes voisines où ont été réa lisées les enqu êtes 
consommation, sont mis en évidence sur la carte. 
Map 1. Location of the study fi eld. 
ques très proches de la po pulation rurale : 
une grande partie est cultivatrice et pro-
duit du riz, notamment pour sa pro pre 
consonunatio n. L'étude montre aussi q ue 
la consommation de la population 
urbaine varie selo n le revenu . La classe 
intermédiaire consonune autant de riz 
que la population périurbaine ou q ue la 
population rurale en général. Le niveau 
de consomma tion de la grande majorité 
de la popu lation pauvre habitant la ville 
est lin1ité par leur revenu , q ui atteint 
cepe ndant 124 kglhab./an. Le fa ible ni-
veau de la consommation urbaine, com-
paré à la consonm1ation rurale, est surto ut 
d û à un changement alimentaire de la 
classe aisée. Celle-ci ne consonune q ue 
102 kg de riz par an, e lle remplace p ro-
gressivement la céréale nationale par des 
produits à base de blé (pain, pâtes .. .)2. 
L'extrapolation des niveaux moyens de 
consonu11ation urbaine e t périurbaine à la 
populatio n d 'Antananarivo donne une 
quantité annuelle de riz consommée par 
la capitale de 174 000 tonnes , soit 
109 000 to nnes e n mil ieu urbain et 





L'étude éva lue (à partir des niveaux de 
popu latio n e t de consonunatio n par habi-
tant) à 12 % cle la consonm1ation de la 
po pulatio n strictement urbaine d 'Antana-
narivo le riz q ui n 'est pas acheté sur un 
marché ; il est souvent le fa it de terres 
laissées en métayage ou de do ns fan1i-
liaux. Le niveau de cet approvisio nne-
ment hors marché dépend essentielle-
ment du revenu : il représente 7 % de 
l'approvisionnement de la po pulation 
urbaine pauvre (production fa n1iliale réa-
lisée en milieu périurbain o u rural pro-
che) et 16,5 % de celui de la popu lation 
urbaine aisée (souvent propriétaires ter-
riens habitant la capitale et fa isant tra-
va ille r le urs te rres p roches par des mé-
tayers) . La classe urbaine intermédiaire se 
situe près de la moyenne avec un peu 
moins de 13 %. La population péri-
urbaine , souvent productrice de riz, s'ap-
provisio nne hors marché à haute ur de 
18 % de son niveau de consonunation. 
La po pu latio n d 'Antananarivo au total se 
procure donc près de 14 % de ses be-
soins, soit 24 000 tonnes , à partir de la 
productio n urbaine, périurbaine et rurale 
proche, ce qui porte à 150 000 tonnes le 
besoin annuel de la capitale satisfait par 
le marché. Une partie de ce besoin est 
potentiellement satisfa it par la production 
locale . D 'après l'Instat, la superficie rizi-
cole en zones urbaine et périurbaine de la 
2 Les résultats des différentes enquêtes 
consommation réal isées à Antanana rivo ces 
dernières années (lnstat. UPDR .. . ) sont assez 
disparates : les niveaux de consommation 
sont variables et la classe qui consomme le 
plus de riz est, pour certaines, la classe aisée, 
pour d'aut res, la classe intermédiaire . 
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Population intraurbaine 
2001 (903 450 h) + 
population périurbaine 
Avaradrano (207 942 h) et Consommation totale Besoins 
Atsimondrano (292 057 h) = (ou besoins en riz) : restant à 
1403450 h population intraurbaine couvrir= 
• 
(109 000 Uan) I 174 OOOt-
population périurbaine 24 000 t = 
Besoins en riz : population (65 000 Uan) I total 150 000 t 
intraurbaine (120 kg/h/an) I population urbaine 
Pauvres population périurbaine 174 000 Uan 
( 130 kg/h/an) consomment 
• 
124 kg/an et achètent 
..... 
115 kg I riches 
~ consomment 102 kg 
Consommation de riz et achètent 85 kg/ 
non acheté : population Consommation de riz 
populations 
intraurbaine 12 % (famille péri urbaines 
en milieu rural proche ou non acheté consomment 130 kg 
périurbain , terres en (autoconsommation) = et achètent 104 kg 
métayage .. . ) I population 24 000 t, soit 14 % des 
périurbaine 18 % besoins en riz 
(propre production) 
Figure 1. Couverture marchande des besoins en riz d' Antananarivo en 2001 (source : [7]) . 
Les beso ins en riz de la population d'Antananarivo s'élèvent à 174 000 tonnes par an. Ils sont ca lcu lés à partir des niveaux 
de population (lnstat 2001) et de consommation par habitant (étude) en distinguant mi lieux intraurbain et périurbain . Ils 
sont satisfa its à hauteur de 24 000 tonnes hors marché et de 150 000 tonnes par le marché. 
Figure 1. Sales cover of rice needs for Antananarivo in 2001. 
capitale était de 20 470 hectares et les 
rendements moyens de 2,8 t/ha en 2000, 
soit une production de 57 320 tonnes de 
paddy et d'environ 40 000 tonnes de riz. 
L'étude réalisée par la Compagnie d'amé-
nagement des côteaux de Gascogne 
13,8% 
30,5% 
(CGAC) confirmait des rendements com-
pris entre 1,6 et 3,3 t/ ha selon les secteurs 
hydrauliques, la même année [8]. Cepen-
dant, la riziculture clans la plaine cl'Anta-
nanarivo reste très dépendante des aléas 
climatiques et son rendement moyen peut 
O Autoconsommation 




D Plaine de Marovoay 
I Lac Alaotra 
I Importation 
Figure 2. Sources d'approvisionnement en riz d'Antananarivo en 2001 (source: [71. à partir des quantités 
commercialisées sur la capita le fournies par les directions inter-régionales de commerce sur la base des 
situations de stock données par les riziers et les grossistes pour l'année 2000-2001 ). 
Les principales sources d'approvisionnement d' Antananarivo sont les pays étrangers - essentiellement Chine et Pakis-
tan - , le lac Alaotra et la production péri urbaine de la capita le. Le terme c, autoconsommation » doit être entendu dans le 
sens cc produit et consommé dans la zone d'Antananarivo hors marché ». 
Figure 2. Rice supply sources for Antananarivo in 2001. 
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énormément varier d 'une année à l'autre 
(plus o u moins 50 %). On peut estimer 
que la production locale approvisionnant 
le marché peut dépasser 15 000 tonnes 
les années de bonnes récoltes. 
La production loca le, non marchande et 
marchande (urbain, périurbain et envi-
rons proches)3, est la troisième source 
d 'approvisionnement d'Antananarivo. 
Elle représente entre 15 et 25 % des be-
soins de la vil le selon les années, soit un 
peu moins que les flux en provenance de 
l'extérieur de Madagascar et du lac Alao-
tra, principale zone d'approvisionnement 
intérieure (figure 2). Cet apport apparaît 
suffisamment conséquent pour que l'on 
se pose la question de son devenir, du 
point de vue notamment de la compétiti-
vité des filières locales par rapport aux 
autres filières d'approvisionnement plus 
importantes en termes de flux, et des 
politiques d'incitation qui les favorisent. 
Libéralisation 
et compétitivité 
des filières riz 
Recherche 
d'une politique rizicole 
stimulant la production 
Les politiques rizicoles à Madagascar se 
caractérisent par des changements radi-
caux. Pilotage privé sur le modèle de 
l'économie coloniale, fort inte1vention-
nisme de l'État clans les infrastructures de 
transformation et de commercialisation et 
clans Je système de prix, et enfin libérali-
sation tous azimuts et brutale de la filière 
fondée sur la privatisation du marché 
interne , se sont succédé depuis l'indé-
pendance du pays. Le désengagement de 
l'État de la distribution d'engrais et du 
secteur d'irrigation date du milieu des 
années 1980. Il s'est accompagné d 'une 
libéralisation des prix qui devait inciter 
les paysans à produire plus de paddy 
rémunéré à un meilleur prix sur le mar-
ché. Mais celle-ci s'est butée, clans la plus 
grande pa1tie du pays, à l'enclavement 
des régions productrices (difficulté cl 'ap-
3 Cela renvoie à la question méthodologique 
des limites d'un espace périurbain, par rapport 
à laquelle nous ne nous positionnons pas ici 
mais qui est sous-jacente à nos différentes 
estimations : besoins, superficie, production, 
approvisionnement loca1-
provisionnement en intrants, coût in1por-
tant d'évacuation des produits) et à la 
structure faiblement concurrentielle de la 
commercialisation, rendant les "signaux 
de prix " fa iblement visibles aux agricul-
teurs [9]. Malgré des gains de productivité 
clans le transport, l'état des réseaux de 
communication a pu justifier l'isolement 
de certains marchés et favoriser le main-
tien de situations non concurrentielles et 
clone non compétitives clans les régions 
isolées [10]. Alo rs qu 'en 1992, 45 % des 
ménages agricoles avaient un accès per-
manent à plusieurs commerçants pour 
vendre leurs produits, cette propo1tion 
est passée à 51 % seulement en 1997. La 
même année 27 % des vil lages faisaient 
face à une situation de quasi-monopole 
permanent d 'un seul commerçant et 22 % 
à une situation de quasi-monopole occa-
sionnel [11]. L'accès des producteurs ru-
raux à un marché local demeure une 
contrainte fo1te à Madagascar. 
Pas plus la forte tutelle de l'État sur l'o rga-
nisation et le fonctionnement de la filière 
pour protéger le consonunateur que la 
libéralisatio n clans le cadre de l'ajuste-
ment structurel voulant favoriser le pay-
san n'ont réussi à accroître l'offre de riz 
ur le marché. La sanction dans les cieux 
cas a été une flambée des importations de 
riz : celles-ci sont en effet passées de 
2 500 tonnes en 1971 à 135 000 tonnes en 
1977 et à 350 000 tonnes en 1982. Elles 
ont ensuite diminué sous l'effet du chan-
gement de politique pour se stabiliser 
autour de 20 000 tonnes au milieu des 
années 1990. Leur nivea u atteignait 
50 000 tonnes en 1997 et 1998, p lus de 
180 000 tonnes en 1999 et dépasse les 
200 000 tonnes par an depuis 2000. 
Effets de la libéralisation 
sur l'organisation 
de la filière 
La libéralisation a mis fin au monopole 
des grandes rizeries nationales et remet 
en cause les « fili ères traditionnelles"· 
Dans les régions où le marché est déve-
loppé, il est devenu vital pour les opéra-
teurs de réduire leurs coûts face à la 
concurrence. Des restructurations sont 
apparues clans la fili ère riz avec de nou-
veaux circuits de conunercialisation et 
pôles d'accumulation des richesses 
(figure]). 
Le circuit traditionnel, en perte de vitesse, 
est celui des gros riziers. Il provient de la 
structure organisationnelle des sociétés 
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Figure 3. Structure de la fi lière riz à Madagascar (source : [71) (D = décortiquerie). 
Avec la libéralisation de la filière riz, le circuit de commercialisation traditionnel cc producteurs attitrés - collecteurs 
mandatés - gros riziers - commerça nts » s'est affaibli. En parallèle, s'est développée une multitude de petits circuits 
constitués par des micro-opérateurs indépendants. 
Figure 3. Structure of the rice sector in Madagascar. 
cialisation du riz. Le rizier finance, avec 
l'appui des banques, la campagne de 
collecte de nombreux agents mandatés 
auprès de riziculteurs attitrés. Le paddy 
collecté est ensuite stocké, les riziers at-
tendent en général la montée des prix 
pour revendre du riz usiné en vil le. Dans 
ce type de circuit, le riz passe par plu-
sieurs opérateurs, mais le rizier maîtrise la 
filière jusqu 'aux distributeurs finals. Ces 
riziers ont implantés dans les grandes 
zones de production rizicole (lac Alaotra , 
Marovoay, Antsirabe ... ) , leur o rganisation 
nécessitant de grandes quantités de 
paddy sur une zone assez réduite afin de 
maximiser l'utilisation de leurs infrastruc-
tures . 
Sous l'effet de la libéralisation des prix, la 
concurrence est devenue plus sévère, de 
nouveaux opérateurs sont entrés en jeu 
alors que les quantités conunercialisables 
n'avaient quasiment pas augmenté. La 
catégorie des riziers traditionnels se fragi-
lise : infrastructures coûteuses et clone 
fort endettement, écrêtement des prix li-
mitant les mouvements spéculatifs, néces-
sité de se diversifier en produisant du riz 
de luxe au marché étroit. Ces gros riziers 
ont été progressivement concurrencés par 
de petit.es rizeries, présentes ur les ites 
de production et près des zones de 
consonu11ation comme Antananarivo ou 
Antsirabe. Elles sont le fait de nouveaux 
arrivants ou alors d 'anciens riziers en 
difficulté qui modifient leur stratégie orga-
nisationnelle pour survivre. Ces peti ts 
riziers sont parfaitement intégrés clans les 
« filiè res indépendantes ", qui sont une 
réponse de l'ava l de la filière au désenga-
gement de l'État dans les zones où les 
forces du marché pou sent à plus d 'effi-
cacité économique. Dans ces filières, les 
opérateurs sont nombreux, de petite taille 
et agissent pour leur propre compte en 
développant des stratégies individuelles 
et d'alliance et en se tenant bien informés 
des évolutions du marché, pour limite r 
leurs coûts de production et de transac-
tion et ajuster leurs prix de vente : petits 
riziers, clécortiqueurs, grossistes urbains, 
sous-grossistes, transporteurs, collecteurs 
inclépenclants, sous-collecteurs ... 
Le phénomène a pris p lusieurs formes : 
multiplica tion des petites rizeries ou dé-
cortiqueries dans les zones de production 
[12) permettant à de petits collecteurs 
mandatés de s'émanciper et aux petits 
agriculteurs de valoriser leur produit ; 
montée des grossistes urbains allant che r-
cher le riz clans ces zones, facilitant en-
core l'activité des collecteurs indépen-
dants et investissant parfois clans des 
cléco1tiqueries ; apparition de transpor-
teurs jouant le rô le d 'intermédiaires indis-
pensables entre les zones de production 
et de conunercialisation ; éclatement de 
la fonction de collecte entre collecteurs et 
sous-collecteurs ; développement de peti-
tes rizeries et clécortiqueries en milieu 
urbain près de lieux de consonunation. 
Chaque petit opérateur cherche à spécu-
ler sur le prix du produit, mais sans 
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prendre de gros risques, car ne stockant 
pas ou très peu il cherche le plus possible 
à profiter de l'écart entre prix du paddy 
sur le lieu de production et prix du riz sur 
Antananarivo. 
Un panage fonctionnel se développe en-
tre les différents opérateurs qui minimi-
sent ainsi leurs coûts. Peu nombreux à 
effectuer l'ensemble des étape de la 
fil ière, ces nouveaux opérateurs recher-
chent plutôt une spécialisation et pa1ta-
gent les marges commerciales avec les 
opérateurs indispensables de leur circuit. 
Leur petite taille (quelques dizaines de 
tonnes de paddy ou de riz collecté, trans-
porté, décortiqué ou commercialisé par 
an) leur donne une grande capacité 
d'adaptation aux aléas des prix et de la 
production. Ces derniers sont plus à 
même de suppo1ter les évolutions du 
marché et notamment les variations de 
leur niveau d'activité, même au prix de la 
disparition de certains et la venue de 
nouveaux. 
Les grands riziers et leur organisation ont 
perdu de leur puissance économique et 
sont fragilisés par la libéralisation, mais ils 
n'en restent pas moins indispensables à la 
régulation de l'approvisionnement du 
marché, car ils possèdent des infrastruc-
tures impo1tantes leur permettant de com-
mercialiser et de stocker de grandes quan-
tités de paddy et de produire du riz de 
bonne qualité. Les filières périurbaines, 
quel que soit leur niveau de compétiti-
vité, n'ont pas vocation à assurer l'appro-
visionnement en quantité des grands cen-
tres urbains. En cela, les filières 
traditionnelles leur restent largement 
complémentaires. 
Compétitivité des filières 
et facteurs de compétitivité 
Se poser la question de la compétitivité 
des filières périurbaines suppose de s'in-
terroger sur les facteurs de compétitivité 
des filières rizicoles qui approvisionnent 
le marché d'Antananarivo. La perfor-
mance des filières vivrières, en tant que 
capacité de leurs acteurs à avoir une 
stratégie leur permettant de conquérir et 
de maintenir sur le long terme des parts 
de marché (13], ne repose pas seulement 
sur leur compétitivité-prix, c'est-à-dire 
leur aptitude à réduire les coûts de pro-
duction. Elle relève également de facteurs 
non-prix tels que la situation géographi-
que, la qualité des produits vendus, les 
relations entre producteurs et acheteurs 
ou les politiques en vigueur [14]. La 
Consommation (t) Prix (Fmg/kg) 
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Figure 4. Consommation et prix de détail mensuels à Antananarivo en 2001 (source : [7] (consomma-
tion), UPDR à partir du relevé hebdomadaire des prix du riz vary gazy dans les 9 grands marchés 
d'Antananarivo (67 Ha, Ambohimanarina , Analamahitsy, Andravoahangy, Anosibe, Besarety, lsotry, 
Mahamasina, Mahaso)). 
La conso mmation de riz à Antananarivo va rie en fonction des péri odes de l'a nnée. Elle est importante de juin à septembre 
et en fin d'année. Cette saiso nna lité est essentiellement due à la périodicité des récoltes qui a un effet sur le prix du ri z. Le ri z 
étant l'aliment principal, les fluctuations de la demande sont moins fortes que celle du pri x. Alors que les prix moyens 
peuve nt va rier jusq u'à 70-80 % selon la va riété de riz au cours de l'a nnée, la consommation mensuelle vari e seu lement 
entre 13 000 et 15 500 tonnes. On remarquera cependant une tendance atypiqu e à la croissa nce de la consommation fin 
2001 alors qu e les prix du ri z s'élèvent. Cet effet Giffen paraît dû à la moindre disponibilité de produits de substitution au ri z 
en fin d'a nn ée. 
7 000 Fmg (francs malgaches)= 1 euro 
Figure 4. Monthly consumption and retail price in Antananarivo in 2001. 
comparaison de la formation des prix 
et des caractéristiques des principaux 
types de riz écoulés sur le marché d'A.n ta-
nanarivo4 révèle que la compétitivité des 
filières - mesurée, d'une part, à l'impor-
tance des marges clans le prix final du 
produit et, d'autre pait, à la disposition 
des consommateurs à payer le prix pro-
posé - va fortement dépendre de plu-
sieurs facteurs liés entre eux : la va lorisa-
tion du produit en termes de prix, la 
distance des rizières au marché, la saison-
nalité des récoltes et la qualité du produit. 
Les habitants d'A.ntananarivo, bien que 
gros mangeurs de riz, réduisent leur 
consommation quand le prix du riz aug-
mente, mais en moindre propo1tion que 
la variation des prix. Les prix les plus 
élevés sont enregistrés de janvier à mars. 
Cette saisonnalité des prix est surtout liée 
au calendrier agricole - la plus grande 
4 La compara ison a porté sur les types sui-
vants : un makalioka du lac Alaot ra rendu à 
Antananarivo 1 mois après la récolte en 
juin/juillet, un makalioka stocké 6 mois et 
vendu sur la capitale en décembre-janvier, un 
vary gasy du Moyen-Ouest vendu en juin. un 
vary gasy du Moyen-Ouest stocké et vendu en 
décembre, un vary vakiambaty de la région 
d'Antananarivo, un vary aloha proche d'Anta-
nanarivo, un ri z ordina ire d'importation. 
partie du riz récolté dans les différentes 
régions de Madagascar arrivant sur le 
marché à partir d'avril - et aux stratégies 
de certains opérateurs (stockage et 
déstockage, attitudes spéculatives) (figu-
res 4 et 5). Cependant, l'étude montre 
que les coûts de stockage, en situation 
d'ouverture aux importations5, et les 
coûts de transport, en situation d'enclave-
ment, pénalisent fortement la compétiti-
vité des filières qui les suppo1tent. Notons 
que Madagascar est plus grand que la 
France et que l'enclavement est l'un des 
freins les plus importants à son dévelop-
pement économique. Ainsi, le pays dis-
posant de plusieurs sa isons cultu rales, le 
riz récolté avant la période des pluies, 
suttout s'il est produit à proximité du lieu 
où il est consommé, va profiter d'un 
avantage comparatif sur les autres varié-
tés qui devront être stockées. 
5 Malgré une protection officielle substantielle, 
il semblerait qu'une quantité importante de riz 
ne s'acquitte pas des taxes fi scales : taxe à 
l' importat ion, TVA, divers droits douaniers, au 
tota l 38 %. Plusieurs notes (Union euro-
péenne 2002, UPDR 2002 [1 5) ... ) ont montré 
que cela pourrait concerner la moitié du flux de 
ri z importé. 
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Figure 5. Approvisionnement mensuel en riz d'Antananarivo en 2001 (source: [7)) . 
Le marché est bien approvisionné en riz durant les mois d'avril à août, qui coïncident avec les campagnes de récolte et de 
collecte de nombreuses zones de production telles que les Hauts plateaux puis le lac Alaotra. Le mois de décembre est aussi 
un mois d'abondance, correspondant à la récolte du riz de première sa ison et au déstockage de plusieurs opérateu rs ca r les 
prix du marché d'Antananarivo commencent à être attractifs. Le mois de mars est la phase la plus critique, au plus dur de la 
période de soudure, les stocks sont presque totalement épu isés et les premières récoltes n'ont pas débuté. Prés de la moitié 
du riz importé à destination de la capitale est vendu durant le trimestre février-mars-avril. 
Figure 5. Monthly rice supply for Antananarivo in 2001. 
La disposition à payer des consonuna-
teurs malgaches va dépendre de la qua-
lité du riz proposé. Le marché du • riz de 
table • ou riz de semi-luxe ou encore riz 
intermédiaire est en expansion à Antana-
narivo et ce riz est consommé par toutes 
les classes de la population. Le riz de 
table possède les caractéristiques su iva n-
tes : il est blanc, voire translucide, présen-
table, bien décortiqué, sans détritus et 
gonfle à la cuisson. Il se distingue à la fois 
qualitativement du riz ordinai re (pri..x bas, 
fa ible qua lité) e t financièrement du riz de 
luxe (prix élevé, bonne qualité) . Plusieurs 
variétés de riz peuvent entrer clans cette 
catégorie : notamment le makalioka de 
deuxième choix du lac Alaotra, le tsipala 
du Moyen-Ouest et la majorité des riz 
cl'impo1tation. Cependant, le consomma-
teur malgache, à qualité égale et à prix 
éga l, optera facilement pour un riz natio-
nal. 
Les filiè res rizicoles périurbaines sem-
blent présenter de nombreux atouts pour 
être compétitives du point de vue de leur 
rentab ilité mais surtout de facteurs non-
prix. Cette compétitivité doit être à pré-
sent démontrée et les contraintes de ces 
filières mise en évidence pour dégager 
des voies d'amélio ration. 
Avantages 
et contraintes 
des filières périurbaines 
Compétitivité des filières 
péri urbaines 
La pla ine ilTiguée du Betsimitatatra, s ituée 
au nord-ouest de la ville d'Antananarivo 
et sur laquelle est pra tiqué surtout le riz 
de première saison, uary aloha, constitue 
l'essentiel de la production de la capitale 
(figure 5) À l'est de la ville, le relief plus 
accidenté laisse place à une riziculture de 
ba -fonds et de collines sur lesquelles le 
ri z de deuxième sa ison, uary vakiambaty, 
est mieux approprié et associé au maraî-
chage et à l'é levage. Ce dernier type de 
riz est aussi cultivé clans les nombre uses 
plaines au sud de la ville6. 
6 Le vary aloha est appelé « riz de première 
saison », c'est-à-dire dont le cycle se fait en 
saison froide et sèche et la récolte avant le pic 
de la crue de janvier, et pour lequel la maîtrise 
de l'i rrigation est primordiale. Par opposition, 
le riz de « deuxième saison » a un cycle calé 
La plus grande partie de la production de 
la capitale arrive clone sur le marché ava nt 
la sa ison des pluies, à une période où la 
demande augmente, l'offre diminue et où 
les prix sont élevés, bénéficiant ainsi d 'un 
ava ntage certain en termes de compétiti-
vité. Cette riziculture de la plaine du 
Betsimitatatra est pratiquée avec une 
bonne maîtrise de l'ea u liée aux aména-
gements hydrauliques dont la rive droite 
du fl euve Ikopa a bénéficié depuis la fin 
des années 1980. Ces aménagements (en-
diguement, rehaussement de digues, ré-
fection et creusement de nouveaux ca-
naux) ont été réa lisés pour protéger le 
centre urbain , et notamment se quartiers 
en pleine cro issance, des crues et des 
inondations [17]. Ils ont entraîné une dif-
férenciation de l'accès à l'eau pour l'agri-
culture, qui se répercute sur les systèmes 
de production rizicoles : excès d 'eau hi-
verna ux ma l maîtrisés et accès de p lus e n 
plus li111ité à l'eau e n saison sèche sur la 
rive gauche ; disponibilité et maîtrise ac-
crue de l'eau su r la rive droite permettant 
le développement récent d 'une rizicul-
ture ilTiguée performante clans la plaine 
du Betsimitatatra. Dans cette plaine, le riz 
précoce est cultivé d 'une manière inten-
sive sur des parcelles souvent minuscule 
entourées de diguettes liées à un ingé-
nieux système d 'iJTigation . L'intensifica-
tion résulte aussi d 'un labeur humail1 
considérable et de pratiques culturales 
proches du jardinage. Cependant, plu-
sieu rs exploitations dépassent les 2 hecta-
res, ont des rendements supérieurs à 2,5-
3 t/ha et dégagent des excédents qu 'elles 
écoulent sur le marché. 
Les coûts de production à l'hectare du riz 
précoce périurbain sont géné ralement su-
périeurs au ri z local de deuxième saison à 
cause de besoins plus ilnportants en iJTi-
gation, et au riz d'autres régions du fa it, 
notamment, du coût cl 'opp onunité élevé 
de la main-cl 'œuvre. Cependant cette rizi-
culture présente l'ava ntage, par rappon à 
ses principales concurrentes, de bénéfi-
cier d'une me ill eure maîtrise de l'eau ou 
d'être plus largement pratiquée en fa u·e-
valoir cliJ·ect et clone de dégager des reve-
nus plus irnpo1tants pour l'exploitant. 
Ce paddy précoce est pris en charge par 
des micro-opérate urs aux coûts de struc-
ture réduits, bien info rmés sur les prix 
qu 'ils peuvent pratiquer, plus flexibles du 
sur la saison des pluies, c'est-à-dire la période 
chaude, qui est la plus favorable au développe-
ment de la culture. Cependant, il ne peut être 
pratiqué, à Antananarivo, que sur des parcelles 
protégées de l'inondation. Sa récolte est réali-
sée en avril-mai. 
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Tableau 1. Formation du prix (en francs malgaches) de différents types de riz nationaux en 2001 (source : [7], 
d'après enquête et données UPDR). 
Table 1. Formation of the different national rice types prices in 2001. 
Makalioka Makalioka V. gasy V. gasy V. gasy Tana V. gasy Tana 
My-Ouest My-Ouest Vakamb. V. aloha 
1 mois 6 mois récolte 6 mois récolte récolte 
Prix producteur (1) 1 350 1 500 1 200 1 350 1 250 1 600 
Coût et marge collecte (3) 80 80 80 80 80 80 
Taxe locale 120 120 120 120 120 120 
Coût d'usinage (67 %) 120 120 80 80 80 80 
Coût de stockage (2) 40 240 40 240 40 40 
Coût de transport 150 250 120 150 30 50 
Coût et marge grossiste (3) 90 120 90 110 90 120 
Coût et marge détaillant (3) 250 200 250 300 250 300 
Marge intermédiaire (4) 200 570 120 370 160 410 
Prix au détai l 2 400 3 200 2 100 2 800 2 100 2 800 
(1) Prix d'achat au producteur pour 1,5 kg paddy (1 kg riz b lanchi) ; les frais de collecte, stockage, usinage et les taxes locales sont également ca lcu lés sur la base 
de 1,5 kg de paddy; (2) Estimation à 40 Fmg par mois des coûts de location d'un loca l, des charges et des pertes ; (3) Certaines marges n'ont pas pu être 
dissociées du coût; (4) Marges non affectées à un opérateur en particulier, ca lculées par différence entre le prix au détai l et les coûts connus, indicateur de 
compétitivité de la fi lière. 
7 000 Fmg = 1 eu ro 
La compara ison de la formation des prix de détail des principaux riz nationaux en concurrence sur le marché d'Antananarivo montre une bonne compétitivité 
pour le vary aloha de la plaine du Betsimitatatra (dernière colonne) . Commerciali sé en période de prix élevé, i l laisse un revenu substantie l aux différents agents 
de la filière (producteur, grossiste, détaillant, autres intermédiaires) et rivalise avec le makalioka du lac Alaotra vendu à la même période (deuxième colonne). 
Cependant ce dernier riz, de meil leure qualité, peut convoiter un prix su périeur sur le marché. 
fait de leur ta ille, stimulés par la crois-
sance du marché et subissant des coûts 
de commercia lisation réduits clans un 
pays où la longueur des transports et ses 
aléas sont pénaLisants. L'année 2002 a 
illustré cette contrainte : l'augmenta tion 
du prix du ca rburant, liée à la conjoncn.1re 
poli tique (ba rrages routiers), et les mau-
va ises conditions climatiques clans plu-
sieurs régions (cyclones), ont donné un 
ava ntage certain au riz local. L'écoule-
ment de ce paddy de première saison par 
une filière efficace est à l'origine de ga ins 
de compétitivité notables . L'étude montre 
que ce paddy récolté avant la saison des 
pluies, acheté à un bon prix au riziculteur, 
décortiqué à proximité et revendu à un 
prix élevé sans coût de stockage autre 
que celui nécessa ire au séchage, riva lise 
en termes de rentabilité avec le maka-
lioka du lac Alaotra. Cependant, ce der-
nier, du fa it de sa qualité supérieure, 
pourra être conunerciaLisé à un prix plus 
élevé sur le marché de détail (tableau 1). 
Le riz précoce de la plaine du Betsimitata-
tra (pboto 1) perd en revanche son avan-
tage comparatif par rapport au riz im-
po rté, disponible tout au long de l'année 
à bas prix étant donné le cours internatio-
nal du riz et la mauvaise application des 
barriè res douanières. Pourtant, en suppo-
sant un paiement plus strict des taxes à 
l'importation (la totalité du riz s'acquiue 
des diverses taxes obligatoires) et en si-
mulant plusieurs prix CAF du riz importé, 
le riz de premiè re saison produit à Anta-
nanarivo devient compétitif par rappo1t 
au riz importé (tableau 2). Cependant, 
comparé au riz malgache ordinaire d 'An-
tananarivo, le riz cl 'impo1tation conserve 
comme avantage sa fac ilité d 'acquisition 
en grandes quantités et prêt à l'usage 
ainsi que sa qua lité. 
Contraintes à l'essor 
de la riziculture périurbaine 
Les différents maillons des filières du riz 
de première saison en milieu périurbain 
présentent des atouts en termes de com-
pétitivité et cumulent leurs avantages : 
saisonnalité avantageuse de la récolte, 
compression de coûts de conunercialisa-
tion et de stockage, facilité d 'accès à 
l'information, marché porteur, prix de 
vente avantageux, o rigine traditionnelle, 
plus grande fl exibil ité des agents, com-
plémentarité des acteurs ... Une grande 
pa1tie de ces atouts provient de la réorga-
nisation de la partie ava l de la filière pour 
s'adapter à une plus grande concurrence 
à la fois intérieure et extérieure. 
Cependant la riziculture périurbaine ren-
contre deux contraintes principales qui 
menacent son fonctionnement et pour-
raient entraver son épanouissement: la 
convoitise des terres rizicoles pour per-
mettre à la ville de s'étendre et l'insuffi-
sante qualité du riz qu 'elle commercialise. 
Le développement de l'urbanisation et de 
l'industrialisation concurrence très forte-
ment l'emprise te rrito riale de la riziculture 
qui , déjà, fournit des quantités li mitées de 
produit: les remblais de rizières pour la 
construction des usines Limitent directe-
ment le domaine agricole . Par ailleurs, le 
développement de l'habitat info rmel et la 
multiplication des industries, dont certai-
nes sont u·ès polluantes, augmentent les 
rejets industriels et urbains dans l'eau, 
notamment dans les eaux à usage agri-
cole, et détério rent la qualité sanitaire du 
ri z. Sur le plan de la qualité, le riz péri-
urbain souffre également d 'une insuffi-
sante prise en compte de l'amélioration 
du pouvoir d 'achat des habitants de la 
capita le. Le riz produit dans la plaine 
cl 'Antananarivo est un riz o rdinaire ; o r 
l'érude montre que le riz local représente 
encore plus des u·ois quarts du riz 
consommé dans les zones périurbaines, 
plus de la moitié dans la capitale, mais 
moins du tiers dans les classes aisées. Ce 
riz riva lise mal avec le riz importé pour les 
critères de propreté, d'aptitude à gonfler 
à la cuisson, de présentation, même si la 
préférence nationale joue souvent en fa-
veur du produit local à disponibilité et 
prix égaux. Lors du u·avail d'usinage, 
beaucoup de brins et de petits ca illoux 
sont laissés dans le riz, un nettoyage sup-
plémentaire est souvent indispensable. 
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Photo 1. La plaine du Betsimitatatra dans la ville d'Antananarivo (source: Dabat) . 
La plaine irrigu ée du Betsimitatatra, dans laquelle est cultivé l'essentiel de la production de la ca pitale, en riz de première 
sa ison ou vary aloha, bénéficie d'une bonne maîtrise de l'eau et de rendements supérieurs à la moyenne malgache. Le riz 
de première sa ison ou précoce (vary a loha sur les Hauts plateaux, va ry jeby à Marovoay_) est récolté à M adagascar juste 
ava nt la sa ison des pluies en fin d'année tandis que le ri z de deuxième sa ison (vary vakiambiaty sur les Hauts plateaux, 
makalioka et vary bota du lac Alaotra, vary be du Moyen-Ouest, vary asara et vary atriatri à M arovoay_) est réco lté en fin de 
période de soudure à partir de mars. 
Photo 1. Betsimitatatra plain in Antananarivo. 
Tableau 2. Formation du prix du riz importé ayant acquitté les 
différentes taxes (source: [7], d'après enquête et données Banque 
mondiale, ministère du commerce et de la consommat ion) . 
Table 2. Formation of imported rice price after taxes. 
Prix FOB (30 % de brisures) (1) 
Fret (2) 
Taux de change (US$) (3) 
Prix CAF(Fmg */kg) 
Taxes (38 % ) 
Frais divers (4) 
Coût de transport (Tamatave/Antananarivo) 
Marge importateur 
Prix à Antananarivo 
Charges et marges grossiste 
Coûts et marge détaillant 



























(1) Cours mondial pour 1 ton ne de riz blanchi avec 30 % maximum de brisu res exprimé en dollars US; (2) 
Coût de transport marit ime et d'assu rance exprimé en dollars US; (3) Taux de change moyen sur les 
3 dern ières années (1 dollar US= 6 600 Fmg) ; (4) Frais portuai res, de débarquement, de 
stockage/magasinage. 
* 7 000 Fmg = 1 euro 
Comparé au riz importé à un prix FOB de 200 dollars US/t (simulation 2), le vary aloha de la plaine 
d'Antananarivo est compétitif, les deux types de riz arrivent sur le marché à environ 2 800 Fmg/kg . Ce prix 
FOB est proche du prix actuel du riz pakistanais avec 25 % de brisures: 144 dollars US/t en décembre 2001 
et 189 dollars US/t en septembre 2003 (source OSIRIZ). Cependant ce dernier riz, de meilleure qualité bien 
que non traditionnel , peut être préféré au varygazypar le consommateur malgache si l'écart de prix n'est 
pas plus significatif. 
Les perspectives de maintien et de déve-
loppement de ces filières sont profondé-
ment dépenda ntes d'une application plus 
stricte de la réglementation douanière, de 
la place qui sera dévolue à l'agriculture 
dans les plans d 'aménagement de la 
plaine d 'Antananarivo et de l'améliora-
tion de la qualité des produits proposés 
aux consommateurs. Les deux premières 
conditions sont de nature politique, la 
troisième l'est en partie (qualité sanitaire 
du riz) mai ell e est aussi un défi impor-
tant à relever par les acteurs de la filière 
périurbaine (adaptation aux préférences 
des consommateurs) . Il est possible 
d 'améliorer la propreté et l'aspect du riz 
de la plaine d'Antananarivo, notamment 
par un décorticage plus soigneux. En 
revanche, son aptitude à gonfle r à la 
cuisson est fortement dépendante de son 
taux d'humidité, que l'on pourrait dimi-
nuer en laissant sécher plus longtemps la 
céréa le. Or, ce riz de première saison tire 
son avantage commercial de sa récolte et 







La libéralisation de la filière riz au milieu 
des années 1980 n'a pas eu les effets 
attendus en matière d 'incitation des rizi-
culte urs ruraux à intensifier leur produc-
tion. Leur faible intégration au marché, 
leur enclavement géographique et la si-
tuation oligopolistique de la partie aval 
des fili ères n'ont pas pennis à la concur-
rence d 'influencer significativement à la 
hausse les prix du paddy en milieu rural. 
Le phénomène inverse s'est produit en 
milieu urbain et des filières nouvelles, 
composées de petits agents spécialisés, 
indépendants et dotés d 'une grande capa-
cité d 'adaptation, ont suppléé p lusieurs 
filières traditionnelles, pilotées d 'un bout 
à l'autre par les riziers leaders du marché. 
La libéralisation et le désengagement de 
l'État ont facilité cette évolution et leurs 
effets sont particulièrement visibles pour 
l'approvisionnement du marché d 'Anta-
nanarivo. Associées à la riziculture péri-
urbaine de première saison, ces filières se 
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révèlent compétitives et rivalisent avec 
les filières d'importation, du moins sur le 
plan du prix. Ces filières rizicoles bénéfi-
cient d'une maîtrise correcte de l'eau, de 
la contre-saisonnalité et de la proximité 
des consommateurs. Pour rester compéti-
tives, elles doivent évoluer technique-
ment sur le plan de la production et 
surtout améliorer le niveau de qualité de 
leurs produits après la récolte (nettoyage, 
présentation). Cependant, étant donné les 
contraintes que rencontre l'extension, 
voire le maintien, de la riziculrnre dans la 
capitale et à ses abords, les filières rizi-
coles périurbaines n'ont pas vocation à 
alimenter en plus grandes quantités les 
habitants d'Antananarivo. L'appel aux 
autres sources d'approvisionnement rizi-
cole internes à Madagascar ou étrangères 
et aux autres filières demeurera indispen-
sable. Il reste que les terres agricoles, et 
en particulier les rizière , remplissent 
d'autres fonctions que l'approvisionne-
ment alimentaire de la capitale, fo nctions 
qui conu'ibuent à l'intérêt de leur main-
tien : réserve foncière, zone d'épandage 
des crues exceptionnelles et aménités 
paysagères • 
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